













































































に対抗してきた唯一のものは，中産・下層階級（the middle ＆ lower classes）






































（１）The Letters of Richard Cobden, vol.Ⅰ, 1815-47, 2007, lx + 529 pp.
７０ 桃山学院大学経済経営論集 第６０巻第４号
（２）The Letters of Richard Cobden, vol.Ⅱ, 1848-53, 2010. xlvii + 616 pp.
（３）The Letters of Richard Cobden, vol.Ⅲ, 1854-1859, 2012. xlⅶ + 532pp.




Anthony Howe and Simon Morgan eds. Rethinking Nineteenth-Century
Liberalism：Richard Cobden Bicentenary Essays（Ashgate, 2006）として出
版している。この会議以前から書簡集の企画は進行していたが，この会議が
総頁で２，５００頁を超える画期的な書簡集刊行への大きな弾みになった。
ハウは The Cotton Masters, 1830-1860（Oxford UP, 1984）, Free Trade
and Liberal Thought, 1846-1964（Clarendon Press, 1997）をはじめ数多く
の論文で１９世紀中葉のイギリス自由主義研究者として著名であるばかりか，
きわめて堅実な研究資性で信頼できる業績を重ねている。もう一人の編者
モーガンは，A Victorian Woman’s Place：Culture in the Nineteenth
Century（Palgrave Macmillan, 2007）など，やはり１９世紀イギリスの政治
史や文化史を専門としている。編集協力者のバナーマンはハウとの共編
The Consolidation of Free Trade, 1847-1878（Routledge, 2015），ならびに
























した彼女の所有するコブデン書簡（ J. S. Schwabe, ed., Richard Cobden：
Notes sur ses Voyages, Correspondences et Souvenirs, Paris, 1879），モー
リーの浩瀚なコブデン伝記に含まれている数百通の書簡（ John Morley,
The Life of Richard Cobden, London, 2 vols. 1881），そして『帝国主義論』
で有名なJ．A．ホブソンが自由貿易・平和・改革・反帝国主義者としてのコ



















































































































あるとハウは言う（Anthony Howe and Simon Morgan eds. op. cit. , p.5.）。コブ
デンは，コウムの宗教から自由な国民教育システム，それに基づく社会改革論に
共感したと思われる。「あなたが私の言動を認めてくれるとき，私はいつも自分














ターの精神に新時代をもたらすだろう」（G. Combe, 7 Oct. 1836, Ⅰ-76）とか，
「『人間の構造』は［マンチェスターの］すべての階級によって盛んに読まれてい
る」（W. Tait, 29 Apr. 1837, Ⅰ-104）と書いた。『マンチェスター・ガーディア
ン』の報道では１８３７年４月のコウムの連続講義の聴衆は延べ４５０から７００名で
あった（Ⅰ-105, n. 15）。コウムのコブデンへの影響については，David Stack,
‘Phrenological Friends：Cobden and his “father confessor” George Combe’ in





























































































































































































Halliwell：シェークスピア研究者，12 Dec. 1863, Ⅳ-443）。
編者は脚注（Ⅳ-443, n. 4,）で１８７３年のNew Domesdayの調査をもとに，この
３人の貴族をリッチモンド公爵（The Duke of Richmond 17，１１７エーカー），
リーコンフィールド卿（Lord Leconfield 30，２２１エーカー），エグモント伯爵










































































































































































































































































































































































時廃止（the total and immediate repeal of the corn and provision laws）を
まずマンチェスターで始めよう。ウィッグ貴族内閣に真っ向から反対するま
では，われわれは正しい地位にいるとは言えない，と書いた（ J. B. Smith,

























































Watkin, 9 Oct. 1841, Ⅰ-237）。
中産階級と労働階級の協調で完全選挙権獲得を目指すスタージに対して
も，チャーティストの出版物は貴族階級によって買収されていると言い（ J.




































































































































の」自由貿易党（<real> Free trade party）の結成準備をヴィラーズに呼び


























スミスや J．S．ミルとともに進む（J. Parkes, 8 Feb. 1853, Ⅱ-483）。
９２ 桃山学院大学経済経営論集 第６０巻第４号
る。彼は代議制と課税は同一の広がりをもつという決議を起草した。彼はこ








































































































































合するように配慮しなければならない（G. Wilson, 17 Mar. 1842, Ⅰ-265）。
『書簡集』にみるコブデンの急進的自由主義（上） ９５



















































































































































１５）Eric J. Evans, The Modern Forging of the Modern State：Early Industrial













































































部分たらしめている」（R.Cobden, Speeches on Questions of Public Policy, 2




































































Heyworth）などは，動議に賛成票を投じた（Ⅱ-216~17, ns. 10, 11.）。まさ
しく，「最悪なのは，わがリベラルの友たちの大部分が［ウィッグ］政府を








































































































































































































































































































































































































































































































































甥，すなわちコブデンの末弟（Henry Andrews Cobden, 1813-58）の息子
















ぎている（E. Baines, 4 Apr. 1849, Ⅱ-126～27）。
ペリー来訪──アメリカ人［ペリー］が日本遠征の準備をしていることを
知っているか？「これは東洋における侵略の第一歩である。ヤンキー共和国



























家，Yedo and Peking：A narrative of a journey to the capitals of Japan and
China, 1857 の著者）とオールコック（Sir Rutherford Alcocks, The Capital
of the Tycone, 1863）の本を図書館で借りて読んでみようと思うと書いた




























Richard Cobden’s Liberal Radicalism seen in his Letters
（Part 1）
KUMAGAI Jiro
The purpose of this paper is to demonstrate features and significance of
Richard Cobden’s liberal radicalism based on the voluminous Letters of
Richard Cobden (4 vols, eds. by Anthony Howe and Simon Morgan, Oxford
University Press, 2007-2015). There might be no noticeable difference in
his thought and activities between his writings, speeches and his letters.
But letters, as often said, incline to disclose underlying thoughts and feeling
of a person in a candidate form. In the case of Cobden, therefore,
individualities must to be expressed naturally and plainly in his letters.
From this point of view, this paper aims to depict his liberal radicalism in
his unreserved opinions seen in his letters.
Cobden’s radicalism rooted fundamentally in his unforgiving criticism to
aristocracy. According to his view, ever since the Glorious Revolution, the
British government had been monopolized by aristocracy, and their sons
who were not entitled to inherit the right of primogeniture had occupied
the upper ranks of the army and navy. As it is their benefits to intervene
in domestic policies of foreign countries and in conflicts among nations
across the world with armed forces, armament expenditures necessarily
increased and consequently oppressed the well-being of the people with its
burden. Then, Cobden focused his vital concern on the arms reduction in
the national finance, and provided the people with the ’peace dividend’
created by the reduction in armament expenditures.
From this perspective, Cobden made a frontal attack upon Palmerston
who deployed the intervention policy and gunboat diplomacy in the East.
In his letters, Cobden’s remarks on Palmerston and Peel, who resolutely
carried out the abolition of the Corn Law, formed a striking contrast: the
１１８ 桃山学院大学経済経営論集 第６０巻第４号
former was an ‘impostor’ and the latter, ‘Adam Smith wrote, Peel
practiced.’
(To be continued)
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